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Abstract
This study explores the competition management system, training system, and training 
policy of different age groups playing basketball in the Republic of Turkey. The research 
is based on a survey of the systems related to basketball playing, including development 
organizations, as well as interviews with various stakeholders.
A field survey was conducted in February 2013 to gather observation-based information 
on official and practice games of the teams in different categories in basketball clubs and 
the basketball sections of sports clubs. Interviews were conducted with club managers, 
general managers, coaches, trainers, players, and players’-parents, including Turkish na-
tional team coaches and Turkish Basketball Federation staff.
This second report focused on the current generation of young people. An analysis of 
the data revealed that the training system in Turkey emphasizes the introduction of bas-
ketball to athletes aged 12 years and younger; serious player development begins when 
athletes reach the age of 13. Athletes younger than 12 are mainly provided guidance in 
basketball schools outside of regular schools throughout Turkey, all of which implement 
the same coaching program prepared by the Federation. In this program, practice time is 
limited to 1.5 hours per day, and only friendly games are held. Meanwhile, for athletes 
aged 13 to 18 years, the coaching system changes, as athletes already belong to teams by 
this point. Federation-organized official games are held, which direct practice activities. 
The coaching program varies across clubs, but most set a practice time of about 1.5 to 2 
hours per day.
This study also reveals the policies on position coaching and defense coaching, player or-
ganization, tryout rules, and the license system for today’s youth. For example, clubs in 
Turkey tend to train athletes in all playing positions until they reach the age of 14 years.
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This comprehensive survey of Turkish basketball provides empirical data that will be 
useful to sport scientists, coaches, persons in charge of each top league, and those in 
charge of developing basketball players in studying and building competition and manage-
ment systems.






























表 1　トルコ代表チームの 2000 年以降の主な成績 †
開催年 大会名 男子トルコ代表 女子トルコ代表
2000 シドニーオリンピック
2001 欧州選手権 準優勝
2002 世界選手権 9 位
2003 欧州選手権 12 位
2004 アテネオリンピック
2005 欧州選手権 9 位 8 位
2006 世界選手権 6 位
2007 欧州選手権 11 位 9 位
2008 北京オリンピック
2009 欧州選手権 8 位 9 位
2010 世界選手権 準優勝  
2011 欧州選手権 11 位 準優勝
2012 ロンドンオリンピック 5 位
2013 欧州選手権 17 位 3 位
2014 ワールドカップ ††/ 世界選手権 8 位 4 位
2015 欧州選手権 14 位 5 位
2016 リオデジャネイロオリンピック 6 位
2017 欧州選手権 14 位 5 位
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よれば、トルコ男子は 2013 年 9 月時点で世界ラ
ンク 7 位、2014 年 12 月時点で 8 位、2017 年 10
月時点で 13 位、2018 年 12 月時点で 17 位であ
る。トルコ女子は 2013 年 11 月時点で 13 位、
2014 年 12 月時点で 11 位、2017 年 8 月時点で 7
位、2018 年 10 月時点で 6 位である。またトルコ







































クラブ名 Anadolu Efes SK Galatasaray Fenerbahce Ulker
チーム名 A Team A Team A Team
Pertevniyal Team A A Team（女子） U-18







































ある。このスクールは 7 歳から 12 歳を対象とし
ており、2002 年に始まった。トルコ語では“12 
Dev Adam Basketbol Okulları”で、英語表記で
は“The 12 Giant Men Basketball Academies” 














に所属の Enes Kanter やトルコ男子 1 部リーグ
の Sakarya Büyükşehir Belediyespor に所属する
Uğur Dokuyan などもこのプロジェクトを経たと





















ら 5 月までで、一週あたり 2 日間、土曜日と日曜
日に練習する。もう一つのシーズンは夏（6 月か










































のチームはだいたい 1 チーム 15 名ほどである。
この年代の大会へのエントリーに際しては、10
人以上でチームを結成する必要があり、そのうち





























Sportive Organizations Education Tourism and 
















いる。したがって、12 歳までの育成と 13 歳から
の育成は異なっていると言える。
2．13歳から 18歳までの育成システム
（1）‌13 歳から 18 歳までの基本的な競技・運営
システム注8）


























ブール周辺では、A と B という区分があり、シー
ズンごとに 2 チームずつ入れ替わる。この他に C
という区分もあるが、これはバスケットボールス
クールに近いようなチームを指すので、一般的に

















活動で 1 回あたり 1 時間の練習、などである。な
ぜならトルコは受験の競争が激しいためである。











例 え ば、 前 述 の Fenerbahce の 一 つ の Fener-
bahce Ulker の育成組織は表 4 のように運営して
いた注11）。
またこちらもビッグクラブと認識されている
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年間 2 万 9997 トルコリラ（約 150 万円）（在イ
スタンブール日本総領事館，2013）で、高いとこ





含めて 1,719―4,837 トルコリラ（約 85950 円―
241850 円）であり（日本貿易振興会，2010）、ま
















































る デ ー タ で あ る。 彼 は Galatasaray注13）の 女 子








































12 歳まで 13―18 歳
主な活動形式 スクール形式 チーム形式
連盟主催の大会 ( 公式戦 ) なし（公認はあり） あり
指導内容 全国同一 † 各クラブごとに異なる
一般的な 1 回あたり練習時間 1.5 時間 1.5―2 時間
リサンス 必ずしも必要ない 必要
†：12	DAVOの場合。


























































































注 9） トルコの大学進学率は約 10 ％程度（森住 , 
2006, p.58）だという。宮崎（2005, pp.196-
197）によれば 2004 年に発表された資料で









並びに Anadolu Efes SK のコーチと他の
スタッフからの聞き取りの結果を筆者が
整理・分析したものである。












だ が、 本 稿 で は 一 般 的 な 呼 称 で あ る
Galatasaray を用いる。2013-2014 年シー












みんなで楽しく国際交流 ! 10）．学習研究社 .
MVP Sportive Organizations Education Tour-
ism and Advertising Services Inc. （online） 
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